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   This report deals with clinical research for tretment of urinary tract infections with 
a long-acting sulfonamide, sulfamethomidine (Methofazine). 
   This drug acheaved high plasma concentrations within four hours and maintained 
them for at least 24 hours following single oral dosis of 1 gram. Twenty-four hours 
after oral administration about 23.5% of the administrated ose of this drug was recover-
ed in the urine. 
   This drug was used for urinary tract infections containing 7 cases with acute cystitis 
 (5  : significantly effective, 2 : effective), 3 cases with chronic cystitis  (2  : effective, 1 : not 
effective), one case with acute pyelitis (effective), 2 cases with chronic pyelitis (1 effective, 
 1  : not effective) and 2 cases with N. G. U.  (1  : significantly effective,  1  : effective).
最近従来 のサルファ剤 に代つて長時間作用性
サルファ剤が多 く用い られ る様にな つ て 来 た
が,今 回田辺製薬 よ り提供 を うけた新 しい長時
間作用持続性サルファ剤 メ トファジ ン錠を尿路
感染症 に用いて臨床実験 を行つたのでその成績
を報告する.







無色,無 臭 の柱 状結 晶で 融 点172～176℃,僅に苦 味
を有す る.溶 解 度 はClark-Lubs'bu任ersolutionに
てpH6,8で90mgld1,pH7.3で120mg/dl,pH
7.8で170mg/d1,合 成 尿(MoscherVehicle)で は
pH6.oで115mg/d1,pH6.5で155mg/dl,pH
7.0で2601ng/dlと 可 成 り高 い 値 を 示 す.












メ トフ ァ ジ ソ の 試 験 管 内 抗 菌 力 は 表 に 示 す 如 く,他

































































































1)メ トファジ ンの19,1回 経 口 投 与 に よ
り・その血中濃度は投与後約4時 間 で最高濃度
(全量7.2mg/dl,遊離型6.8mg/dl)に達 し,
24時間後尚遊 離型3・8mg/d1の有効濃 度 を保つ
稲田 ・日野 ・本郷一新サルファ剤メFファジンの尿路感染症に対する応用155
た.又24時 間尿 中排泄総量 は287mg,遊離型 膀胱炎3例(有 効2,無 効1)・ 急性腎孟炎1
総排泄量は235mgで あ り,ア セチ ール花率は 例(有 効),慢 性腎孟炎2例(有 効1・無効1)・
18,1%であつた.非 淋菌性尿道炎2例(著 効1,有 効1)に つ き
2)急性膀胱炎7例(著 効5,有 効2),慢 性 メ トファジ ソの臨床実験を行つた.




尿 所 見 投与期 間
(投与方法9)
投与後尿所見
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